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Summary
　This report describes late mandibular growth of patient with mandibular protrusion af-
ter orthodontic treatment including consideration about growth and development of man-
dibular. A 15–year, 2 month old female patient presented with the chief complaint of 
crowding of upper and lower anterior teeth. The facial profile was concave type because of 
a skeletal Class 3 facial profile. The incisors were edge–to–edge bite. The molar relation-
ship was Angle Class III protrusion. This patient was diagnosed as skeletal Class III pro-
trusion with maxillary and mandibular incisors of edge–to–edge bite and crowding. After 
orthodontic treatment, the facial profile significantly improved and an acceptable occlusion 
was achieved. But 3 years later, late growth of mandibular was observed and the lower an-
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ANB－1.0°と Skeletal 3 で，Facial angle は92.0°
と 1 S.D.を超えて大きく，Y–axis 61.0°と 1 S.D.	
以内の値を示し，FMA は28.0°で，成長方向に大
きな問題は認められないが，軽度の下顎前突傾向

















治 療 経 過
　上顎歯列に .018×.025 Slot Pre–adjusted edge-

























治 療 結 果
　顔貌所見では側貌で特に大きな変化は認められ
なかった（図 1 B）．前歯部は Overjet，Overbite
共に± 0 mm から＋2.0mm と改善した（表 1 ）．










Den tal compensation により若干の叢生が認めら
れたが，臼歯部咬合は引き続き安定している（図




























せぬ Late growth と考えられ，下顎前歯部の若

















































C：終了後 3 年（21歳 9 か月）
図 ４ ：手部Ｘ線写真（初診時：15歳 2 か月）











SNA 81 81 81
SNB 82 82 82
ANB －1 －1 －1
Facial angle 92 92 92
Y–axis 61 61 61
FMA 28 27 27
SN–MP 37 36 36




Occ. Pl. to SN 23 18 19
U1 to SN 106 119 116
IMPA 86.5 85 86
FMIA 65.5 68 67
U1 to A–pog (mm) 130.5 120 122
L1 to A–pog (mm) ＋5.0 ＋8.0 ＋8.0
Interincisal angle ＋5.0 ＋6.0 ＋6.0
図 6 ：Superimposition on Sella–Nasion at Sella
 初診時（15歳 2 か月）
 動的治療終了時（18歳10か月）
─・──・─ 術後 2 年以上（21歳 9 か月）
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 初診時（15歳 2 か月）
 動的治療終了時（18歳10か月）
─・──・─ 術後 2 年以上（21歳 9 か月）
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